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stark von frhjdischen Vorstellungen geprgt wurde. S. Beyerles Aufsatz ber 
ãDas Kommen des Menschensohns (Dan 7)Ò macht z. B. deutlich, wie unver-
zichtbar die Auseinandersetzung mit der Aufnahme dieser Tradition in Qumran 
und im Henochbuch fr die korrekte Deutung des jesuanischen Gebrauchs ist. 
Die zweite Bemerkung zur Methode fllt weniger positiv aus, denn so erfreu-
lich die Aufmerksamkeit der Autoren im Hinblick auf das Frhjudentum ist, so 
berraschend ist ihr allgemeines Zgern, die neutestamentlichen Texte neutesta-
mentlich-theologisch zu deuten. Sie fragen in der Regel weder nach dem Anlie-
gen der neutestamentlichen Autoren selbst noch nach den berzeugungen der 
frhesten Christen, die sie dazu gefhrt haben, bestimmte alttestamentliche Texte 
(wenigstens auf den ersten Blick) auf recht eigentmliche Art und Weise aufzu-
fassen. Ich konnte mich bei der Lektre dieses Bands oft des Eindrucks nicht er-
wehren, dass die Ausleger gro§es Interesse fr die Tradierungsprozesse an sich 
aufbringen, aber weniger Interesse fr die neutestamentlichen Autoren selbst und 
noch weniger fr ihre Erstleser. Warum kommen Theologen, die die diachrone 
Analyse ihrer Texte (bzw. der vielfltigen Textschichten und Tradierungswege, 
die sie hinter diesen Texten vermuten) meisterhaft beherrschen, so schnell zum 
Schweigen, wenn sie vor die Frage gestellt werden, warum neutestamentliche 
Autoren ihre alttestamentlichen Bezugstexte so aufgefasst haben? Das wirklich 
Erstaunliche an der neutestamentlichen Deutung dieser Texte sind m. E. eben 
nicht die vielen Kontinuittsstrnge zum AT bzw. zum Frhjudentum, sondern 
die radikale, jeglichen Rahmen sprengende Diskontinuitt, die dabei pltzlich 
aufkommt und nach Erklrung verlangt. Aber leider: In der Regel hren die Au-






2. Kommentare, exegetische Beitrge 
 
Peter Kuhn (Hg.): Gesprch ber Jesus. Papst Benedikt XVI. im Dialog mit Mar-
tin Hengel, Peter Stuhlmacher und seinen Schlern in Castelgandolfo 2008, T-
bingen: Mohr Siebeck, 2010, Br., 137 S., ! 19, Ð 
 
Dieses kleine Bchlein ist in mehrfacher Weise inspirierend. Es weckt Wnsche 
und macht Hoffnung zugleich. Es ist ein wegweisendes Zeugnis wie kumene 
geschieht und wie sie in Zukunft geschehen kann. Der Anlass, aus dem dieses 
Bndchen hervorgegangen ist, war das jhrliche Treffen des Schlerkreises von 
Joseph Ratzinger, eine Tradition, die er mit den von ihm Promovierten und Habi-
litierten als Professor begann und dann auch als Kardinal und Papst fortsetzte. 
Fester Bestandteil dieser Zusammenknfte war und ist es bis heute, dass dazu 
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herausragende Gelehrte unterschiedlicher Herkunft fr Vortrge und zum Ge-
sprch eingeladen werden. Im Jahr 2008 fand dieses Treffen in Castelgandolfo, 
der ppstlichen Sommerresidenz in den Albaner Bergen, statt. Eingeladen waren 
die beiden Tbinger Neutestamentler Martin Hengel und Peter Stuhlmacher, die 
um eine Summe ihrer jahrzehntelangen exegetischen Praxis und Lehrerfahrung 
im Hinblick auf die Jesusforschung gebeten wurden. Es war dies die Zeit, in der 
Papst Benedikt am zweiten Band seines Jesusbuchs arbeitete, der im Mrz 2011 
erschienen ist. Fr Martin Hengel, der weniger als ein Jahr danach verstarb, war 
dies die letzte gro§e Reise gewesen, und die Begegnung zwischen ihm und Papst 
Benedikt war von gro§er Herzlichkeit, Offenheit und gegenseitiger Anteilnahme 
geprgt. 
Der Band, herausgegeben von einem Schler Papst Benedikts, der von Hengel 
untersttzt und gefrdert wurde, enthlt neben den beiden Vortrgen von Hengel 
und Stuhlmacher auch die Nachschrift der sich jeweils anschlie§enden Diskussi-
on, sowie die Predigt des Wiener Kardinals Schnborn, die im Gottesdienst in 
dem kleinen Kreis der Schler, Gste und Angehrigen im Beisein von Papst 
Benedikt gehalten wurde. Was ein solches Buch nur sehr bedingt wiedergeben 
kann, ist die Atmosphre einer Veranstaltung und der Gesprche. Diese war, und 
das wird in dem Buch insgesamt und insbesondere in der Dokumentation der 
Diskussion auch erkennbar, von gro§er Achtung voreinander, und darber hinaus 
von einer beglckenden Ernsthaftigkeit im Umgang mit zentralen Aspekten der 
biblischen Botschaft geprgt. Der Saal, in dem die Vortrge stattfanden, war oh-
ne jeden Schmuck und von Anfang an war eine Art Seminaratmosphre da. Am 
Tischende sa§ Papst Benedikt, ausgerstet mit Kugelschreiber und Notizblock, 
daneben der jeweilige Referent. Whrend der Vortrge machte er sich Notizen 
und im Anschluss daran leitete er die Diskussion Ð fast htte ich geschrieben Ð 
wie ein Professor, aber das trifft es nicht. Er leitete sie wie ein vterlicher Hirte in 
einer beeindruckenden Zugewandtheit. Alle Teilnehmer kannte er mit Namen, 
und seine Zusammenfassungen der Vortrge, ebenso wie seine weiterfhrenden 
Gedanken waren in der Tat druckreif formuliert.  
Martin Hengel hat in seinem Vortrag, die als ãberlegungen nach der Fertig-
stellung eines JesusbuchesÒ formuliert wurden, seine Position zur Frage nach 
dem historischen Jesus noch einmal in einer gut zugnglichen Weise zusammen-
gefasst. Dabei ist er nicht direkt auf das Jesusbuch des Papstes eingegangen, aber 
an einigen Punkten ist doch deutlich zu spren, wie er indirekt dessen Ð fr Hen-
gel Ð allzu gro§es Vertrauen etwa in die johanneische berlieferung zurechtzur-
cken versuchte (vgl. etwa 7,14Ð15). Darum betonte er auch eingangs das Bruch-
stckhafte der berlieferung und die Grenzen dessen, was historisch erkannt 
werden kann. Auch die Hengelsche Vorzugsvokabel ãVermutungswissenschaftÒ 
fr das Geschft der neutestamentlichen Exegese durfte in diesem Zusammen-
hang nicht fehlen. Das hinderte ihn dann aber nicht daran, in seinem berblick 
ber die Quellen und die Entstehungsverhltnisse der vier Evangelien sehr poin-
tiert seine Position in einer Weise darzustellen, dass historische Plausibilitten 
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dann doch wie unumst§liche Tatsachen prsentiert wurden (9Ð15). Den 
Schwerpunkt dieses Vortrages bildet erwartungsgem§ die Frage nach dem mes-
sianischen Anspruch Jesu, die fr Hengel bekanntlich entscheidend ist und fr 
deren positive Beantwortung er ein Leben lang gekmpft hat. Fr den, der Hen-
gels Werke kennt, bietet diese knappe Skizze wenig berraschendes, aber eine 
hilfreiche Zusammenfassung, die durchaus als Vermchtnis gelesen werden 
kann. Fast noch spannender ist dagegen die Diskussion, in der in mehreren Voten 
das Verhltnis von Glaubensgewissheit und historischer Wahrheit thematisiert 
wurde. Ich wiederhole mich an diesem Punkt gerne und betone noch einmal, dass 
ich der Meinung bin, dass Papst Benedikt hier (wie schon in seinem Jesusbuch) 
einen ganz zentralen Punkt anspricht, wenn er betont, dass aufgrund des inkarna-
torischen Gehalts der christlichen Botschaft die Glaubensgewissheit ãins Leere 
luftÒ, wenn das historische Fundament dafr fr nicht existent erklrt wird. Er 
stellt darum zu Recht die Frage, ãwie viel FaktengewissheitÒ ntig ist, damit der 
Glaube an die Inkarnation des Gottessohnes nicht zur blo§en Idee wird (32). Das 
daran anknpfende Gesprch ist in seiner theologischen Ernsthaftigkeit und geis-
tigen Weite ein Beispiel dafr was mglich ist, wenn Glaube und Vernunft sich 
beim Verstehen der Bibel gegenseitig untersttzen statt im Wege zu stehen. Be-
sondere Aufmerksamkeit verdient der Hinweis von Peter Kuhn, der ausgehend 
von der Versuchungsgeschichte die Frage stellt, was es fr das historische Ver-
stndnis von Jesus bedeuten wrde, wenn man dieses Erleben als tatschlich ge-
schehen gelten lassen wrde. Denn wenn es diese ãBegegnung mit einem perso-
nal Bsen, aber auch mit den EngelnÒ wirklich gab, dann muss man davon aus-
gehen ãdass sie sein Bewusstsein und Erleben durchgngig bestimmt habenÒ 
(37). Die Antwort von Hengel, wonach das Entscheidende der Versuchungsge-
schichte die Mose- und Eliatypologie sei, so dass die Frage der Historizitt ãim 
Grunde unangemessenÒ sei, ist hier nicht wirklich befriedigend, weil sie auf der 
Textebene verharrt und die historische Frage an diesem Punkt fr nicht zustndig 
erklrt. Papst Benedikt hat am Abschluss dieses Gesprchsganges (bezeichnen-
derweise unter Rckgriff auf Adolf Schlatter) noch einmal darauf insistiert, dass 
es letztlich doch um die Frage geht: ãKann Gott in dieser Welt wirken? Wird 
Gott in dieser Welt real gegenwrtig oder nicht?Ò (61). Fr das bestndige Erin-
nern an diese Frage kann dem Papst von exegetischer Seite nicht genug Dank 
ausgesprochen werden. 
Der zweite Vortrag von Peter Stuhlmacher ber ãJesu OpfergangÒ ist noch 
einmal eine klare, knappe und hilfreiche Darstellung dessen, was Stuhlmacher in 
Gemeinschaft mit seinen Tbinger Kollegen Gese, Hofius, Janowski und Hengel 
zur Heilsbedeutung und Notwendigkeit von Jesu Tod am Kreuz erarbeitet hat. 
Shnetheologie wird hier in einem gesamtbiblischen Horizont verstndlich ge-
macht, und zwar in einer Weise, dass darin Gottes Gnade und Liebe zu seinen 
Geschpfen sichtbar wird. Auch diese Gedanken hat Papst Benedikt sehr positiv 
und dankbar aufgenommen und darauf hingewiesen, dass es bei dieser Frage um 
das zentrale Thema der kirchlichen Lehre gehe (89). Das anschlie§ende Gesprch 
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kreiste um das angemessene Zueinander von Shne und Satisfaktion, wobei die 
katholischen Gesprchspartner hier entschieden gegen ein Entweder-Oder argu-
mentierten. Faszinierend ist aber auch hier die Bereitschaft, aufeinander zu hren 
und voneinander zu lernen. In seinen abschlie§enden Bemerkungen weist Papst 
Benedikt dann noch einmal darauf hin, dass man sich der Frage nach Shne und 
Stellvertretung im Wollen und Wirken von Jesus nicht gleichsam naiv ârein ob-
jektivÔ nhern kann, sondern dass vor den historischen Urteilen immer schon 
Grundentscheidungen stehen, die darber entscheiden, ãwas der Verstehende und 
Erklrende denken und verstehen kann, oder auch nichtÒ (110). 
Ein besonderes Juwel ist zudem die den Band abschlie§ende Predigt von Kar-
dinal Schnborn ber Mt 16,21Ð27. In diesem Text bezeichnet Jesus den Jnger, 
dem er gerade eben noch die Schlssel des Himmelreiches anvertraut hatte, als 
Satan und Ansto§, weil er Jesus von seinem Leidensweg abbringen wollte. Eine 
solche Predigt zu halten, wenn der gegenwrtige Inhaber des Petrusamtes hinter 
einem sitzt (in der Apsis der Kapelle), ist keine kleine Herausforderung, vor al-
lem, wenn die Predigt nicht nur dem einen sondern allen Anwesenden gelten soll. 
Gelst wurde diese Aufgabe in vorbildlicher Weise, weil die Predigt eine Mah-
nung an alle wurde, ãin Gottes Weise É und nicht É in der Weise der Men-
schenÒ zu denken (117), und zwar gerade angesichts des rgernisses des Kreu-
zestodes Jesu. Kardinal Schnborn gelang es den Text in einer Direktheit auszu-
legen, die jeden betraf, so dass ich mich fragte, warum solche ganz und gar un-
prtentisen Predigten, bei denen das Wort mehr als der Prediger leuchtet, in 
evangelischen Gottesdienst so selten geworden sind. Kardinal Schnborn scheute 
sich nicht das griechische NT zu zitieren, aber in einer Weise, dass auch Laien 
den Sinn verstehen konnten. Selbst Schlatter kam zitatweise zu Wort. Nach der 
Predigt nahm Kardinal Schnborn wieder neben dem Papst Platz, und dieser leg-
te ihm in einer sehr berhrenden Geste die Hand auf den Arm. Fr die, die dabei 
waren, war dies ein Zeichen dafr, dass hier einer willig ist, auf die Stimme sei-
nes Bruders zu hren. 
Darum noch einmal am Ende: Das Bchlein ist ein Geschenk. Wenn so ernst-
haft im Schlerkreis des Papstes um die biblische Botschaft gerungen wird, und 
wenn dort Schlatter mehr gelesen und gehrt wird, als in evangelischen Kreisen, 
dann braucht einem um die Zukunft der einen, wahren Kirche hinter allen institu-
tionellen Vorlufigkeiten nicht bange sein. Wie sagte Papst Benedikt in seinem 
(leider nicht dokumentierten) Eingangsbeitrag zu dem Treffen: ãJesusleute ken-
nen einander.Ò Und, so kann hinzugefgt werden: Sie erkennen einander im Um-
gang mit der Heiligen Schrift als Zeugnis von Gottes Handeln. Es bleibt zu hof-
fen, dass die protestantische Bibelwissenschaft auch in Zukunft Lehrer wie Mar-
tin Hengel und Peter Stuhlmacher hervorbringt, die im besten Sinne zu Lehrern 
der ganzen Kirche wurden. 
Noch eine kleine methodische Nachbemerkung fr die Verwendung im neu-
testamentlichen Proseminar. Msste man dieses Treffen in Castelgandolfo histo-
risch allein aufgrund dieses Textes rekonstruieren, dann wre ein sicheres histori-
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sches Ergebnis, dass dabei 17 berwiegend ltere Mnner teilnahmen, weil diese 
17 im Anhang als ãGesprchsteilnehmerÒ aufgefhrt sind. Insgesamt beteiligten 
sich an diesem Wochenende und den Gesprchen jedoch weit mehr, darunter 
auch eine ganze Anzahl von Frauen und jngeren Theologinnen und Theologen. 
Die intensiven Gesprche, die bei Tisch und an langen Abenden bei gutem Rot-
wein gefhrt wurden, sind nicht dokumentiert, sondern lediglich die gleichsam 
offiziellen im Nachgang der Vortrge. Die Zahl der Augen- und Ohrenzeugen ist 
also betrchtlich gr§er als das Buch widerspiegelt, und der Reichtum dieser Ta-
ge ist mit einem Bericht noch nicht abgegolten. Der von Hengel wiederholt ge-
gei§elte Mi§brauch des argumentum e silentio (6) lsst sich daran sehr gut illust-
rieren. Zudem msste die Veranstaltung auf ,post 2009Ô datiert werden, da Papst 
Benedikt Prof. Hengel zu einer ãletzten BegegnungÒ eingeladen hatte (vgl. Vor-
wort, VI). Diese Voraussage setzt aber nach traditioneller Proseminar-Logik den 





Klaus Berger: Der Wundertter Ð Die Wahrheit ber Jesus, Herder: Freiburg/Br. 
2010, geb., 276 S., ! 19,95 
 
Ein meditatives Buch: Eindringlich, mit eher kurzen Stzen, die zum Nachden-
ken veranlassen. Beim Lesen stie§ ich immer wieder auf neue Einsichten, oder 
zumindest auf neue Zugnge. 
Klaus Berger ist emeritierter Prof. fr NT (ev.-theol.Fakultt, Univ. Heidel-
berg). Es ist erfrischend, so jemanden ber Jesu Wunder ãreden zu hrenÒ wie 
ber tatschlich geschehene Ereignisse (Berger denkt an seine Zeit als Prof. zu-
rck, damals ãhing in jedem der Dienstzimmer meiner Kollegen rechts vom 
Schreibtisch ein Bild von Rudolf BultmannÒ, 9). Dem Thema Glaube versus Ge-
schichte wendet sich Berger in seinem letzten Kapitel zu (235Ð268), mit manch-
mal berraschenden Querverbindungen: ãWie wre es, wenn weder Seele (neu-
platonisierende Theologie) noch Bewusstsein (Theologie des 20. Jahrhunderts), 
sondern die Einheit von Leib und Seele mit einer Prioritt von Sinnlichkeit die 
erste Anlaufstelle fr Gottes Handeln wre?Ò (259)  
Berger deutet an, dass seine Beschftigung mit diesem Thema von einer eige-
nen gesundheitlichen Gefhrdung begleitet war; daher kann er die Lage hilfsbe-
drftiger, auf ein Eingreifen Jesu hoffender Menschen gut nachempfinden. Wenn 
das Leben durch ein Wunder verlngert wird Ð worin besteht der Wert dieser 
Verlngerung? ãEr kann nur in der Freude liegen, in der Intensitt dankbaren Le-
bens, die der Geheilte bei sich und seinen Freunden erfhrt.Ò (9) Daran hatte ich 
bisher nicht so sehr gedacht Ð zu sehr steht bei mir der Gedanke daran, Gott zu 
erleben und Ihm durch Gotteserfahrungen nher zu kommen (Wunder als Zei-
